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   Internal urethrotomies under direct vision for urethral strictures were carried out in 80 
male patients during the past 5 years. None of the patients died and morbidity was minimal. 
The immediate postoperative success rate was 96.3%. A retrospective review of results showed 
an overall cure rate of 43.2%. In the patients in whom the stricture recurred after the first 
operation, the recurrence was recognized in 50% during the first three months and in 80 
during the first year. 
   Repeated operations resulted in a significantly higher cure rate than the initial operation. 
The results were unrelated to the site, length, width, or the multiplicity of the stricture. How-
ever, the recurrence rate was significantly higher for traumatic strictures than inflamatory 
ones. The recurrence rate was lowest when the catheter was indwelt for 4 days.
















































部位)で は98%,膜様部(4部 位)で は50%であった
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Table1.狭 窄 の原 因 お よび部 位.
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Fig.1.狭窄 の長 さ と頻 度. Fig.2.狭窄 の径 と頻 度.
Table3.80例における部位別初回手術成績.
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観 察 期 間
Fig.石3.初回 手術80例の非 再 発 率.
Table5.手術 回数 と再 発 率. Table6,再発 に 関 す る検 討項 目.
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槻 察 期 閥
Fig.4.原因 別 でみ た 非 再 発 率.
は,感 染 を 有 す る方 が 再 発 しや す い傾 向 で あ るが 有 意
差 は なか った(Fig.10).術後 予 防 的bouginageの
有 無 では,bouginageを行 な った方 が再 発 しや す い
傾 向 で あ った が,有 意 差 は な か った(Fig.11).
最 後Vim,再発 群 に おけ る再 発 の時 期 に つ い て 検討 す
る と,Fig.12のご と く,3ヵ 月 以 内に50%,1年 以













































観 察 期 聞
狭 窄 の部 位 別 でみ た 非再 発 率。
・ 打切り例
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日留置例のほ うが7日 以上留置の群より再発しに くい
傾向であったが,7日 以上の群間では有意差がなかっ
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